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In Willa Cather’s Sapphira and the Slave Girl (1940), Sapphira is 
one of “pioneer women” who make their own ways of life as well as 
their social positions by their vigorous efforts. Sapphira is a 
powerful leader of her family and manages household economy while 
her husband, Henry, who is four years younger than her, is weak 
and passive. However, in this novel, Cather describes Sapphira’s 
declining years and reveals her physical and mental weakness. 
Sapphira has two faces, a beneficent family leader and a merciless 
slave owner. In this essay, I’d like to consider the meaning of 
pioneer women’s late years.
Sapphira is a type of Captain Forester in Cather’s A Lost Lady 
(1923), who is “strong in attack but weak in defense.” Although she 
wishes to control her family and slaves completely, they continue to 
revolt against her. That is, Sapphira’s sacred sphere must be 
changed. Her youngest daughter, Rachel, thinks the slave system to 
be a social crime and helps Nancy, her mother’s slave, in her 
escape. Moreover, the fact that Nancy is mixed-race reveals 
Sapphira’s failure in controlling her slave’s sexual intercourse. 
Sapphira can win neither at physical disease nor at age.
When Sapphira admits Rachel’s revolt against her, she accepts her 
defeat, age and destiny of pioneers. Although Rachel betrays 
Sapphira by letting Nancy run away, she respects her mother. By 
describing Sapphira’s late years as such, Cather may intend to insist 
that it is pioneer women’s duty to yield her position as a pioneer to 
her daughter and to admit the change of what she accomplished.
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序
　Willa Catherの最後の長編小説 Sapphira and the Slave Girl（1940）は、
Cather の長年のパートナーであった Edith Lewis によると、Cather がそ
れまでにない熱意を注いだ作品であった。Lewis は“she［Cather］
worked at Sapphira with a resoluteness, a sort of fixed 
determination which I think was different from her ordinary 































解を経験するという面において、Sapphiraは紛れもなく A Lost Lady（1923）
における“strong in attack but weak in defence”（A Lost Lady 100）
と描かれる Captain Forrester の系譜に属する人物である。また、嫉妬心、





力に関しては、Sapphiraは、O Pioneers!（1913）の Alexandra、The Song 
of the Lark（1915）の Thea の系譜にいたことも確かである。このように
Sapphiraは Cather文学のさまざまな人物像を集結させた特徴を持つ１。
　St. Peter と同じように Sapphira は、理性によって自分の立場をわきま
えて行動すること、すなわち社会的自我を意識することをしばし忘れ、本能
的な欲求、すなわち根源的自我による抑えきれない嫉妬と攻撃欲により























についてまとめる。Sapphira が選んだ夫 Henry は、彼女より家柄や経済
的階級が劣り、４歳年下で、無口で勤勉、思索型でおとなしく、Sapphira
が上に立って管理できる伴侶である。Sapphira が家長となる点につては、



















た Jezebel でさえ、Dodderidge 家や Colbert 家で長年働いた後には、忠実
な老女として Sapphira の信頼と愛情を得、若い奴隷たちの衣服をつくろう
仕事をしながら、“She meted out justice by giving a slack boy a 






　さらに、水車小屋の奴隷頭である Sampson は、主人の Henry Colbert
から自由の身にしてやろうかという提案を持ち掛けられた際には、泣いてそ
れを断り、“This was his home. Here he knew everybody. He didn’t 













の姿勢を貫く。娘 Rachelからみた母の性質は、“ . . . Mrs. Colbert, though 
often generous, was entirely self-centred and thought of other 
people only in their relation to herself.”（218）と描かれる。Joseph R. 
Urgo はこのような Sapphira を、“the most evil woman in American 
literature”（93）と、Morton Dauwen Zebelは、“imperious wife”（573）
と、Roseanne V. Camacho は、“phallic mother”（70）と表現し、いず













“You never seemed to understand how, when we first moved up 
here, your troop of niggers was held against us. This isn’t slave-
owning neighbourhood.”（12）という控えめな非難の言葉に表れている。
そして家族でありながら実質的な反体制の行動を起こす Rachel は、Nancy
を逃亡させることで Sapphira の権威を傷つける。Rachel が12歳の時、彼
女に奴隷制が悪であることを確信させた、この地の郵便局長である Mrs. 
Bywater とその父 Mr. Cartmell は、間接的に「サフィラ王国」の体制を
侵犯していると言える。
　また、Sapphira に最も忠実に仕え、完全にその秩序を遵守しているかに












る力に関して、若くて美しい Nancy に劣る。ゆえに Nancy は、Sapphira
の夫を支配する女性的魅力の主導権を侵犯するのである。また老いゆえの

















　Edith Lewis によると、Cather は自分が母に似ていると考えていたとい
う（Lewis 7）。Lewis は、“Willa cather’s mother, Mary Virginia 
Boak, was a handsome, imperious woman, with a strong will and 
a strong nature.”（６）と述べる。このような Cather の母の性質には
Sapphira や、Sapphira の裏をかく Rachel の行動力のある生き方、また













述べる男女像は、Henry と Sapphira の夫婦関係にそのまま当てはまると
言える。
　Sapphira は女ばかりの姉妹の長女として育ち、その子供もまた娘ばかり
である。妻を実質的な家長とみなす Henryは、いつも無口で John Bunyan
の The Pilgrim’s Progress（Cather が幼年時代に親しんだ書でもあった）
に慰めを見出し、思索を好み、奴隷制に関しては、“ . . . were we not all 
in bonds?”（112）と自問し、実行力のない精神論で自分を納得させるにと
どまる。彼には実際に Nancy を逃亡させる娘 Rachel のような行動力や決
断力はない。Rachel は父と同じく奴隷制に反対で、父の理性重視の性格と
類似する面を持つかのようでいながら、Nancy の逃亡を計画し、実行に移
す行動力は Sapphira 譲りと言える。Rachel の築く家庭もまた、夫と息子
を亡くした後、男性は存在せず Rachel が家長であり、ジフテリアを克服で
きた娘 Mary が家系を継いでいくことになる。このように Sapphira の家系
は、自立し行動する「母の娘」がつないでいくのである。
　また、奴隷の Jezebel の家系も女系であり、夫や父となる男性の影は薄い。
強靭な肉体を持つ Jezebel は Sapphira の信頼を得、女主人同様、Colbert









男性と言える。Jezebel の家系が生み出した母娘は Sapphira の二面性を引
き出す存在であり、また Rachel に Sapphira の娘としての系譜を与える役
割を果たす。Rachelを動かすきっかけとなる Nancyの位置づけについては、
Newman も、“Nancy― in whom black and white, past, present, 
and, significantly, future are joined. . . . She is the locus of power 
through which Rachel constitutes her subjectivity”（Newman 55）
と指摘している。













　Cather の女性としての老い方の一つの理想像もまた Sapphira の二面性
を家族たちが受容する様子に読み取ることが出来る。嫉妬心に懊悩する
Sapphira は、Nancy を性的に凌辱する策略をたてるが、それは直接的には





の体制を裏切ったことを反省し、母を傷つけたことを、“I hate to mortify 
her. Maybe I ought to a-thought about how much she suffers, and 
her poor feet, like Nancy said to me that night in the dark cabin 
by that roaring river. Maybe I ought to have thought and waited.”
（242-3）と後悔するのである。また、Nancy に妻 Sapphira にはない安ら
ぎをみとめ、妻の敷く体制に消極的ながらも反目していたはずの Henry も、
次女 Betty をジフテリアで失った Rachel を家に呼び寄せて一緒に暮らすこ






. . . he had always been proud of her. When she was young, 
she was fearless and independent, she held her head high and 
made this Mill House a place where town folks liked to come. 
After she was old and ill, she never lowered her flag; not even 
now, when she knew the end was not far off. . . . As long as 
she was conscious, she would be mistress of the situation and 
of herself.（263-4）
Henry の中で、Sapphira の横柄さや冷酷さは自らの人生を牛耳ろうとする























Cather が弟 Roscoe に宛てた書簡の中で、５歳の時の記憶を、当時の天気
もそのままに描いたとし、“Every word in the scene of Nancy’s Return 
is true, my boy, even the weather.”（Letters 591）と書いている故に、
ここで幼年期の Cather 自身が登場していると考えてよいであろう。この解





これにより、この作品は、“My end is my beginning”（Porter 293）と
いう Cather の言葉通り、彼女の老い方をそのルーツとなる経験の中に追求
する物語となる。
　Colbert 家の甥 Martin から強姦される運命を避け、Rachel の導きでカ
ナダへの逃亡を決意したはずの Nancy は、ポトマック河を渡った際、未知
の世界で生きることへの恐怖にひるみ、Rachel に、“Oh, Miz’ Blake, 
please mam, take me home! I can’t go off amongst strangers. It’s 
too hard. Let me go back an’ try to do better. I don’t mind Miss 
Sappy scoldin’ . . . . I want to go home to the mill an’ my own 
folks.”（232-3）と訴える。このような Nancy の気持ちは、生まれ育った
Colbert 家より外の世界を知らないゆえの郷愁と言えるが、25年後に戻って







の価値と重要性を知らないゆえに、Sapphira の奴隷たちは Colbert 家に安
寧を感じるのである。こういった奴隷たちの故郷愛と自由への恐怖心は、
Sapphira の奴隷管理力の手腕の結果であると言える。この点については、
Joseph R. Urgoもまた、“Nonetheless, Sapphira was a good 




















抱く故郷への愛着心については、Russell も、“Creating some type of 














Professor’s House の St. Peter は、根源的自我を追求する中で死の危機と、
老女 Augusta の生き方に出会い、社会的自我を取り戻して生きていくこと







Sapphira の死に際は、“And the Mistress died there, upright in her 
chair . . . . Though her bell was beside her, she had not rung it. 
There must have been some moments of pain or struggle, but she 


















いという点である。Urgo もまた、“Cather makes it impossible to read 
the woman as a simple villain.”（32）と指摘する。さらに Urgo が指摘















１ Merrill Maguire Skaggs は、Sapphiraの特徴を、“Cather dramatizes in 
this woman［Sapphira］ . . . a remarkably complex human mixture. For 
Sapphira is capable of infamous villainy, but also of extraordinary 
generosity― an audacious mix.”（176）と述べ、その二面性を指摘している。
２ Sapphira が「許され」「理解される」女性として描かれる点については、
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George Grimes も、“Sapphira we understand and sympathize with even 
as we may condemn her conduct toward the slave girl.”（512）と指摘す
る。
３ Skaggs もまたこの作品における Sapphira の悪や過ちの消化について、“We 
may have to classify the novel as a guilt-without-sin fiction, for the 
malevolence is real enough, but it achieves nothing.”（167）と指摘する。
４ この作品における社会問題の議論の欠如については、Tomas Pollardも、“One 
of the loudest political silences in the novel is the national debate over 
slavery during the 1850s.”（40）と指摘している。また、Mako Yoshikawaは、
“Her［Cather’s］attitudes toward race . . . are highly complex and 
ambiguous”（81）と指摘する。
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